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As Institutional Repositories become common in universities and research institutions, many have been 
paying attention to the repository usage data. In this research we focus attention on number of citations as 
one of features of articles. We reveal the relationship between number of citations and number of downloads 
of contents in institutional repositories and discuss whether we can predict papers which will be highly-used 
on the basis of number of citations.  
  Our samples are journal articles which are included in Web of Science and three institutional repositories; 
Hokkaido University (HUSCAP), Kyoto University (KURENAI) and University of Tsukuba (Tulips-R). We 
analyzed correlations between number of citations and that of download data in 2008. In addition, to exclude 
influences of publication year and citation culture of each discipline, we analyzed year-to-year to articles in 
physics. As a result of analyses, we found that there is no correlation between number of citations and 
downloads. It has been revealed that we may not predict which papers will get high usage on the basis of 
number of citations. 
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また、Nature Neuroscience 誌では出版後 90日間のダウ












































と Journal Citation Reportsにおけるインパクトファク
タ （ーJIF）の関係について分析している 22)。その結果、


























































































































2008 年 10 月、KURENAI は 2008 年８月であり、機関
リポジトリに収録されかつWeb of Science にも収録され
ていた論文の数はそれぞれ HUSCAP：2,215 件、
Tulips-R：624件、KURENAI：1,331件であった。この




 ダウンロード数の分析対象期間は HUSCAP は 2008
年全体の 12 カ月分、KURENAI と Tulips-R は 2008 年
























































Moed の先行研究等がある 21)。 
 
2.2.2 出版年ごとの分析 

















 HUSCAP KURENAI Tulips-R 
分析対象とする論文の出版年 2007年以前 2007年以前 2007年以前 
Web of Science調査実施時期 2008.10 2008.08 2008.10 
Web of Scienceに収録されていた 
論文数 2,215 1,331 624 
アクセスログ分析対象期間 2008.01-12 2008.08-12 2008.08-12 
分析対象とする論文の機関 
リポジトリへの収録時期 2007年以前 2008.07以前 2008.07以前 




2007 398 152 144 
2006 599 199 28 
2005 265 178 41 
2004 169 140 39 
2003 133 163 35 
2002 91 153 18 




全期間 553 1,005 436 
2007 87 115 48 
2006 127 155 18 
2005 52 146 26 
2004 50 112 21 
2003 45 118 28 
2002 35 129 16 


















































































































HUSCAP (N＝2,003) KURENAI (N＝1,304) Tulips-R (N＝599) 
被引用数 ダウンロード数 被引用数 ダウンロード数 被引用数 ダウンロード数 
平均値 7.19 47.10 10.51  12.76  18.96 11.12 
中央値 2.00 33.00 5.00 7.00 6.00 5.00 
最頻値 0.00 20.00 1.00 0.00 0.00 0.00 
標準偏差 16.409 54.971 17.053 31.082 43.895 15.895 
 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































被引用数 相関係数 1.000 -0.125(**) 0.610(**) 
  有意確率 (両側) . 0.000 0.000 
ダウンロード数 相関係数 -0.125(**) 1.000 -0.255(**) 
  有意確率 (両側) 0.000 . 0.000 
論文発表後年数 相関係数 0.610(**) -0.255(**) 1.000 
  有意確率 (両側) 0.000 0.000 . 








被引用数 相関係数 1.000 0.085(**) 0.539(**) 
  有意確率 (両側) . 0.002 0.000 
ダウンロード数 相関係数 0.085(**) 1.000 -0.087(**) 
  有意確率 (両側) 0.002 . 0.000 
論文発表後年数 相関係数 0.539(**) -0.087(**) 1.000 
  有意確率 (両側) 0.000 0.000 . 








被引用数 相関係数 1.000 -0.324(**) 0.661(**) 
  有意確率 (両側) . 0.000 0.000 
ダウンロード数 相関係数 -0.324(**) 1.000 -0.431(**) 
  有意確率 (両側) 0.000 . 0.000 
論文発表後年数 相関係数 0.661(**) -0.431(**) 1.000 
  有意確率 (両側) 0.000 0.000 . 




HUSCAP KURENAI Tulips-R 
2007 




（Ｎ＝144） -0.117  
2006 
（Ｎ＝599） 0.002  
2006 
（Ｎ＝199） 0.120  
2006 
（Ｎ＝28） -0.095  
2005 




（Ｎ＝41） -0.199  
2004 
（Ｎ＝169） 0.095  
2004 
（Ｎ＝140） 0.135  
2004 
（Ｎ＝39） -0.293  
2003 
（Ｎ＝133） 0.010  
2003 
（Ｎ＝163） 0.147  
2003 
（Ｎ＝35） 0.120  
2002 
（Ｎ＝91） 0.027  
2002 
（Ｎ＝153） -0.038  
2002 




（Ｎ＝130） 0.125  
2001 
（Ｎ＝42） 0.083  
**  相関は、1 % 水準で有意 (両側)。 





HUSCAP (N＝553) KURENAI (N＝1,005) Tulips-R (N＝436) 
被引用数 ダウンロード数 被引用数 ダウンロード数 被引用数 ダウンロード数 
平均値 12.13 33.01 11.76 11.97 25.36 7.46 
中央値 4.00 26.00 7.00 8.00 10.00 3.00 
最頻値 0.00 6.00/19.00 1.00 3.00 0.00 0.00 



























































野と出版年を区切ってみた場合には KURENAI の 2005
年に出版された物理学分野の論文を除き、ほとんど有意











    
被引用数 ダウンロード数 論文発表後年
数 
被引用数 相関係数 1.000 -0.133(**) 0.670(**) 
  有意確率 (両側) . 0.002 0.000 
ダウンロード数 相関係数 -0.133(**) 1.000 -0.306(**) 
  有意確率 (両側) 0.002 . 0.000 
論文発表後年数 相関係数 0.670(**) -0.306(**) 1.000 
  有意確率 (両側) 0.000 0.000 . 









被引用数 相関係数 1.000 -0.008 0.584(**) 
  有意確率 (両側) . 0.791 0.000 
ダウンロード数 相関係数 -0.008 1.000 -0.142(**) 
  有意確率 (両側) 0.791 . 0.000 
論文発表後年数 相関係数 0.584(**) -0.142(**) 1.000 
  有意確率 (両側) 0.000 0.000 . 








被引用数 相関係数 1.000 -0.102(*) 0.465(**) 
  有意確率 (両側) . 0.033 0.000 
ダウンロード数 相関係数 -0.102(*) 1.000 -0.238(**) 
  有意確率 (両側) 0.033 . 0.000 
論文発表後年数 相関係数 0.465(**) -0.238(**) 1.000 
  有意確率 (両側) 0.000 0.000 . 
**  相関は、1 % 水準で有意 (両側)。 
*  相関は、5 % 水準で有意 (両側)。 
 
























































































































































HUSCAP Physics (N=553) KURENAI Physics (N=1,005)


































































































































































































































































































































































































































































































































































































HUSCAP KURENAI Tulips-R 
2007 
（Ｎ＝87） 0.050  
2007 
（Ｎ＝115） 0.134  
2007 
（Ｎ＝48） -0.164  
2006 
（Ｎ＝127） 0.169  
2006 
（Ｎ＝155） 0.010  
2006 
（Ｎ＝18） 0.103  
2005 




（Ｎ＝26） -0.130  
2004 
（Ｎ＝50） 0.174  
2004 
（Ｎ＝112） -0.015  
2004 
（Ｎ＝21） -0.319  
2003 
（Ｎ＝45） 0.064  
2003 
（Ｎ＝118） 0.082  
2003 
（Ｎ＝28） 0.010  
2002 
（Ｎ＝35） 0.156  
2002 
（Ｎ＝129） -0.102  
2002 
（Ｎ＝16） -0.015  
2001 
（Ｎ＝23） 0.000  
2001 
（Ｎ＝103） 0.155  
2001 
（Ｎ＝39） 0.175  
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